

































Toomey, 1999; Ting-Toomey & Chung, 
2012）と、変化に対処するための４Sモデル




























される（Ting-Toomey & Chung, 2012; 石井・



















































































































Toomey & Chung （2012）の改訂版W型適応
曲 線 モ デ ル（Revised W-Shape Adjustment 
Model）を採用した（図１）。
図１：Revised W-Shape Adjustment Model
T i ng -Toomey,  S .  &  Chung ,  L .C .  ( 2012 ) 
Understanding Intercultural Communication (2nd 





























































くとの批判がある（池田・クレーマー , 2000; 
星野, 1980）。また、長期的研究や理論の実
証性の欠如を指摘する声がある点にも留意す
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